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STATISTICAL STUDIES ON COMPLICATIONS OF 
GENERAL ANESTHESIA. 
by 
ToRu YASUTOMI, NoRIYUKI TsucHIYA, NAoKr lTo, Kon MAKINO, 
:¥IoToo SuGANo, KENSA TANABE and KrYOHARU FuJIBAYASHI. 
From the Surgical Service of National Kyoto Hospital 
(Director: President and Consultant, Yoss:ro HwrwARA.) 
Since December 1952 through July 1956, 604 cases of general anesthesia were 
experienced with Heidbrink's apparatus. 
During operations, decreasing of blood pressure (22. 5%), increasing of blood pr-
essure (8. 6%), respiratory arrest (6. 9%), laryngospasm (1. 9%), and cyanosis (1. 
3%) were frequently observed, while postoperati ＼アcl~＇， nausea (4. 3%), recoveric sti・
mulations (3. 5%) and complications of respiratory system (0. 9%) were experienced. 
Two cases died by technical errors of anesthetists, one was anoxia by bending 
of intratracheal tube, another asphyxia in the cause of intratracheal misattaching 
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i）ペントタール類（P) 430 E E 40 
（~~；クラーレ又は S c.c. ) d) 導入麻酔と維持麻酔の組合わせ方（第l表）用のもの 120 
i) NzO 74 
以上のごとし導入法としてはベントタール類によ













ii) C3H6 6 
にクラーレ或はs.c. c.のごとき筋弛緩予測を混じた
iv) NzO+E 80 
ものが多し 時には更に C:iHsの吸入法を併用したも
v) C3Hs+N20 106 
のもある．







例 望台 120 174 
血 圧 上 昇 14 14 
血圧 下 降 34 48 
不 整 Jlf( 
術 ，心 停 止
中 吃 逆
喉 頭痕 筆 2 6 




チアノ ーゼ 2 
ソ ヨ ツ ク
死 亡
悪心，幅 吐 12 10 
術 覚醒時興奮 6 6 



























低蛋白 高血圧｜その他 計肝障 害
158 14 28 494 
18 2 48 
42 2 6 132 






4 2 2 30 
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6 12 














症例 I. 26才p 男F右肺結核．
右上薬切除の予定でアメリゾール加オウロパンソー
ダ静脈麻酔導入のも とに挿管p約3分間 C3Hs吸入後，













P I NzO C3Hs E I 
i lcil~~ I -I NzO I E I E I NzO I C3Hs I E I 
げ0I 80 I 50I 24 I 106I 20 I 54I 28I 26 I 6 I 40 I 仰
2 16 4 4 2 2 4 52 
6 30 4 4 10 10 4 146 
2 2 6 
2 2 
2 2 
4 2 12 
2 2 8 
2 2 
(2) (2) 
6 2 8 2 26 
2 4 2 22 
2 6 
2 2 2 30 
血 圧 上 昇 14 4 
血 圧 下 降 30 32 16 
術 不 整 脈 2 
，心 停 止
中 吃 逆
喉 頭 痘 望埜 4 2 




用 チアノーゼ 2 2 
ン 宮司， ツ ク
死 亡
悪 心， Pil 吐 8 
術 覚醒時興奮 10 2 2 




そ の 他 14 8 2 
表中苑亡の（2）は心停止2の再記
第 4 表
＼副＼作用ー＼＼＼発＼現時＼＼間130分以内｜130分～1時間 1～棚 I2～糊 13叩 4～糊Js時一 言十
血圧上昇 16 12 2 2 32 
血圧下降 62 34 12 2 2 112 
不 整 脈 2 2 2 6 
，心 停 止 1 1 2 
吃 逆 2 2 
喉頭痘祭 10 10 




チアノーゼ 3 4 
ン ＝ヲ 、， ク





。??? 52 16 2 3 2 208 
452 白木外科宝函第26巻第3号
始めたがp I瑞鳴がきこえP 十分な呼吸を営まない．実
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